


































































Memory Football Brain damage Brain
Now that we know that heading a football changes the biochemistry of the brain, at least temporary,
we would like to visualise the effects of heading by using a brain scanner. In a brain scanner we can see
how micro­damage to brain structure and brain connections relates to changes in the biochemistry of
the brain. This would give us a much better idea of what goes on in the brain as a result of heading the
ball. Therefore the research we have done is just a first step on the journey of finding out what is the
true impact of football heading.
Should we let kids play football?
So what does this mean for players of the beautiful game? If there is more inhibition in the brain
immediately after heading the ball, this could affect control of the muscles which may impair
performance and expose the player to greater injury risk – something that has previously been 
reported in people who have had a concussion.
It is also important to realise that there are no known safe levels of football heading. One header is
unlikely to give you brain damage, but how many headers do? At what levels of exposure do we enter
the grey zone?
It is perhaps a bit like alcohol, there are no known safe limits for alcohol consumption. Disrupting the
brain chemistry during brain development until late adolescence may warrant extra caution.
Hopefully, further research can shed some more light on long­term health implications.
Heading a football seems to release the inhibitory brain chemical GABA. Author provided
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